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【Special Issue : The Funeral and Remembrances/ Narratives】
‘The Sacred War’ and Funeral Ways in Shinobu Orikuchi 
　　　  KAWAMURA Kunimitsu（   1  ）
An Ethnographic Study on Fireworks as Requiem   MARUYAMA Yasuaki（   25  ）
A Study on Folklores and Testimonies of the Battle of Okinawa
― “Experienced Subject” and “Remembering Subject”   MURAYAMA Emi（  47  ）
Preventing our Social Isolation: Seeking an End for “Suicide” and 
“Non-relational” Societies before Questioning Mourning   HYODO Akiko（  63  ）
A Talk on the Funeral   KAWAMURA Kunimitsu, NAGAOKA Takashi, 
KITAMURA Tsuyoshi, Facundo GARASINO（  87  ）
【Articles】
‘Nai-sen (Japanese-Korean) Intermarriage’ and Japanese Women’s Repatriation 
from Korea   UTSUNOMIYA Megumi（  111 ）
Propagandizing the Empire from Latin America: One Japanese Immigrant 
in Argentina Imagines the West, the Orient and the New World 
　　　  Facundo GARASINO（  129 ）
【Notes】
Women’s Social Activity in Meiji era: Focusing on “Fujin Sekai”, 
Published by Naniwa Women’s Association during the Early Twentieth Century 
　　　  KAJINO Masako（  153 ）
A Study on the Appearing of the Other in WATSUJI Tetsurou’s Research 
on Cultural History–Focusing on “That which is Different”   YUMIYA Aoi（  165 ）
Trying to transmit “Okinawan” Identity from a Ritual Space: a Case Study of a Meeting 
to Show Respect for the Aged (Keiroukai) in Osaka Taisho ward’s Okinawan Association 
　　　  INOOKA Kanae（  177 ）
For the Study of Buddhist Millitary Chaplains of the Empire of Japan:
The Life and the Annoted Bibliography of Rev. Gan-Ei SATO, 
a Member of the 9th Division in the Russo-Japanese War   INATA Kotaro（  189 ）
“Laughter” and Rebellious Spirit : Okinawa Complex by Seitsu ISHIKAWA 
from “Osaka Kyuyo Shimpo”   NAKAMURA Saki（  201 ）
【Graduation Theses】
Between “Homba” and “Jimoto”: Jamaican Popular Music Culture in Japan since 2000
　　　  IKEDA Taiyo（  211 ）
History and Present Conditions of Support Facilities for Single Mothers and Children: 
From Support for Housing to Support for Independent Living   KITANI Erika（  237 ）
【Book Reviews】
Between Calling by Name and Naming ― Words as the Space for Weaving New Relationships; 
Book Review of Toshimi CHAZONO, 2014, Who were the Pan Pans?: 
Sexual Violence and Intimacy in Occupation Japan   HIDAKA Yuki（  267 ）
Yukikazu HIRANO, Maruyama Masao and Hashikawa Bunso
― Questions on the ‘Post-war Thinking’   MORITA Ryoji（  275 ）
Takashi NAGAOKA, New Religion in Total War: Survival after the Death of the Founder
　　　  IGARASHI Yoshikuni（  281 ）
【Dialogues and Methods】
Reports on the Australia-Japan Graduate Conference 2015
　　　  SHIKANO Yoshiyuki, NAKAYAMA Yoshiko（  287 ）
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【特集：弔いと想起・語り】
折口信夫の〝聖戦〟と弔いの形をめぐって    川　村　邦　光（   1  ）
鎮魂の花火の民俗学    丸　山　泰　明（   25  ）
戦争の記憶と語りの共同性―「経験した主体」と「想起する主体」―    村　山　絵　美（   47  ）
〈孤人〉社会を開く──弔いを問う前に、「無縁社会」や「自殺社会」を超えて── 
　　　   兵　頭　晶　子（   63  ）
弔い論をひらく    語り手：川村邦光／聞き手：永岡崇、北村毅、ファクンド・ガラシーノ（   87  ）
【論説】
日本人女性の朝鮮引揚と「内鮮結婚」    宇都宮　めぐみ（  111  ）
ラテンアメリカから帝国を宣伝する
　―ひとりのアルゼンチン日本移民が語る西洋・オリエント・新世界 
　　　   ファクンド・ガラシーノ（  129  ）
【研究ノート】
明治期地方婦人会機関誌にみる社会活動―浪華婦人会編『婦人世界』（1901～1907）をめぐって― 
　　　   楫　野　政　子（  153  ）
和辻哲郎の文化史研究における〈他者〉の現れについての考察―〈異なるもの〉をめぐって― 
　　　   弓　谷　　　葵（  165  ）
儀礼的空間における沖縄アイデンティティ継承のこころみ
　―大正沖縄県人会の「敬老会」を事例に― 
　　　   猪　岡　叶　英（  177  ）
帝国日本の従軍僧研究に向けて―日露戦争第9師団従軍布教使佐藤巌英の生涯と著作― 
　　　   稲　田　光太郎（  189  ）
「笑い」と反骨―『大阪球陽新報』にみる石川正通の「沖縄コンプレックス」― 
　　　   仲　村　紗　希（  201  ）
【卒業論文】
“本場”と“地元”の狭間で―2000年以降の日本におけるジャマイカ音楽文化― 
　　　   池　田　太　陽（  211  ）
母子生活支援施設の歴史と現状―住居対策から緊急保護・自立支援へ― 




　　　   日　高　由　貴（  267  ）
書評：平野敬和『丸山眞男と橋川文三：戦後思想への問い』    盛　田　良　治（  275  ）
書評：永岡崇『新宗教と総力戦―教祖以後を生きる』    五十嵐　惠　邦（  281  ）
【対話と方法】
Australia-Japan Graduate Conference 2015に参加して    鹿野由行、中山良子（  287  ）
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